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A B C D E F 
[120 + (30 x 1.5 x 100/70) ] x 1.29 x 6.25 -;-1000 
=1.48g/kg/ d 
A 窒素平衡維持必要量:120mg/kg/ d 













表 1 小児の蛋白質所要量 (FAO/WHO/UNU) *
年齢
a b C d e 所要量
維持量 窒素増加量 b x 1.5 c -;.0.7 a+d e X 6.25/1000 + 2 S D 
ャー・町
Nmg/kg/d 蛋白質g/kg/d
0-2 9mo 120 96 144 206 326 2 00 
3-5 9mo 120 47 70 100 220 1.73 
6-11 9mo 120 35 51 73 193 1.51 
1 Y 119 15 25 36 155 1.21 
5 Y 16 9 13 19 135 1.05 
9 Y 111 8 12 17 128 1.00 
* Am. J. Clin. Nutr. 51， 723-37， (1990) 
表 2 小児の蛋白質所要量(日本)
年齢 男 女
(歳) 体重基準値 漸減値 計算値 所要量 体重基準値 漸減値 計算値 所要量
(kg) (g /kg) (g/日〉 ( g/日) (kg) (g /kg) ( g/日) ( g/日)
10.95 2.90 31.8 30 10.35 2.90 30.0 30 
2 13.24 2.72 35.9 35 12.74 2.72 34.7 35 
3 15.04 2.64 39.6 40 14.70 2.64 38.8 40 
4 16.97 2.57 43.6 45 16.69 2.57 42.9 45 
5 19.04 2.49 47.4 50 18.78 2.49 46.8 50 
6 21.35 2.41 51.5 55 21.04 2.41 50.7 50 
7 23.85 2.35 56.0 60 23.44 2.38 55.8 55 
8 26.70 2.30 61.4 65 26.24 2.31 60.6 60 
9 29.76 2.21 66.1 65 29.50 2.22 65.5 65 
10 33.21 2.12 70.4 70 33.54 2.11 70.8 70 
式で算定されているので，まず成人の算定式5)を以下に
示す。
A B C D E F G 
x 6.25 -;.1000 = 2.910 
A 良質蛋白質の平均窒素平衡維持量:144mg/kg/ d 
B 体重維持のための卵蛋白質利用効率:70% 















A B C D • 
0.64 x 100/85 x 1.1 x 1.3 = 1.08g /kg/ d 
A 良質蛋白質の平均窒素平衡維持量(平均蛋白質必要











(144 x 100/70+21.9 x 100/40) x 1.1 x 100/80 x 1.3 
(3) 
-306 - 人間福祉学
表3 小児の蛋白質安全量 (USA)* 
年齢
a b : NPU念$ C d;安全量
a xO.9 F AO/WHO/UNU c-;.-b score 
g/kg 
0-2.9mo 1.00 0.90 2.00 2.22 
3-5.9mo 0.81 0.73 1. 73 2.37 
6-11.9mo 0.78 0.71 1.51 2.13 
1-1.9 y 0.82 0.74 1.21 1.64 
2-3.9 Y 0.99 0.90 1.12 1.24 
4-5.9 Y 0.99 0.90 1.05 1.17 
6-7.9 Y 1.00 0.90 1.02 1.13 
8甲9.9Y 1.00 0.90 1.00 1.1 
* Am. J. Clin. Nutr. 51. 723-37 (1990) 
* * NPU : Net Proteln Utilizatlonの略
表4 Pelletの策定したアミノ酸評点パタ ンー・
アミノ酸 1歳用 2-5歳用 10-12歳用 牛乳
mg/gN 
ヒスチジン 170 169 169 169 
イソロイシン 336 338 332 294 
ロイシン 540 504 501 594 
リジン ‘ 432 434 434 488 
メチオニン+シスチン 195 217 216 206 
フエニノレアラニン+チロシン 525 503 502 638 
スレオニン 252 248 249 275 
トリフ。トファン 75 74 74 88 
ノぐリン 369 350 351 400 















































X X F AO/WHO/UNU 





















最近，竹迫ら 1) 2 )は蛋白質濃度を1.63g/dlに下げた
試作乳汁で乳児を晴育し，発育その他に問題かなかった
という結果を得，乳児の蛋白質所要量として2カ月児ま
では3.0+0.2g/kg， 2，_. 6カ月児は2.4+0.2g/kg，6 






年代 蛋白質 Source 
g/kg 
1948 3.3 USA 
1957 2.0 FAO 
1964 2.5 USA 
1965 1.1 FAO/WHO 
1968 1.8 USA 
1969 1.3 UK 
1973 1.27 FAO/WHO 
1974 1.35 USA 
1985 1.21 F AO/WHI/UNU 





































































































































kcal/d 充足率% g/d 充足率%
1歳 1022.3+147.9 108.7+20.6 38 4+9.2 119.4+33.0 
男
3歳 1424.8+261.7 103.7+18.6 37.6+6.9 97.8+19.4 
4歳 1336.4+356.4 84.7+22.8 39.9+10 2 91.3+24.2 
5歳 1464.3+404.1 91.0+26.3 41.4+8.7 87.5+18.6 
1歳 978.9+137.1 112.5+30.8 31.0+9.0 109.9+30.3 
女 3歳 1330.7+235.6 103.6十27.5 36.1+6.6 
96.5+23.9 
4歳 1431.6+387.5 99.6十29.1 40.6+10.2 97.4+27.5 
5歳 1339.0+329.1 92.3+25.4 39.5+8.5 87.3+22.2 


















低エネルキー食 101.6+10.0 96.4+8.4 86.3+6.2 
中エネルギー食 104.0+7.5 99.4+8.5 95.6+10.8 

























示すように， I低エネルギ ・ー 低蛋白食J，I中エネルギ-・
中蛋白食J，I高エネルギ ・ー 高蛋白食」群ではほほ標準
値を示した。これに対し，エネルキーか多く蛋白質か少
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Summary 
There is continuing controversy about the desirable levels of intake of total protein in humans. 
This thesis is written about problems of the recommended protein allowance for children. 
The contents are as follows : 
1. Nutritional value of dietary protein. 
n. The methodology of assessment of the recommended protein allowance for children. 
il. General princlples for assessing protein allowance and the pro blems for them. 
1 ) The problems of the recommended protein allowance for infants 
2 ) Nitrogen balance studies and maintenance requirements. 
3 ) Quality and digestibily of proteins. 
4) Protein-energy interrelationships. 
IV. Protein intakes and requirements of preschool children.-relationshlp to energy intakes-
(9) 
